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اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
اﻟﻤﺘﻐﻴـﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ )ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻹﻋﺎﻗــﺔ-اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ-اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ-ﻋــﺪد ﺳــﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣــﺔ(.
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ أﻧﻪ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ أن اﻣﺘﻼك اﻟﻔـﺮد /ﻛﺈﻧﺴـﺎن /ﻟﻤﻔﻬـﻮم ذات
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳُﻌﺘﺒـﺮ ﺣﺠـﺮ اﻷﺳـﺎس ﻟﺘﻤﺘﻌـﻪ ﺑﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺼـﻌﺎب اﻵﺗﻴـﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﻴـﺔ
واﻟﻤﺴــﺘ ّﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻴــﻒ وﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻤﺸــﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻮاﺟــﻪ ﻣﺸــﻜﻼت
ﻣﻌﻮﻗـﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣـﻦ  135/اﻣـﺮأة ﻋﺎﻣﻠـﺔ ّ
ﺣﺮﻛﻴﺎً /ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
إﺣﺼــﺎءات دﻗﻴﻘــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ /اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ  /ﻋــﻦ ﻋــﺪد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌــﻮﻗﻴﻦ ﻟــﺪﻳﻬﺎ .وﻗــﺎم
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺎً اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺪق وﺛﺒﺎت،
وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ .وﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺻـﻞ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ:
 -1وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ /%5/ﻓﻲ اﻟﻘﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟـﺪى اﻟﻌﻴﻨـﺔ
وﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ اﻟﻨﺼﻔﻲ.
 -2ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق داﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟــﺔ /%5/ﻓــﻲ اﻟﻘﻠــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻟــﺪى
اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
 -3ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ /%5/ﻓـﻲ اﻟﻘﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟـﺪى
اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -4ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ /%5/ﻓـﻲ اﻟﻘﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻟـﺪى
اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻫﺬا وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت.
_______________________________________
* أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ  -ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
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Abstract
This research aims to study future anxiety among physicallyhandicapped working women, according to the variables of
academic level, social status, and years of service at work. The
existence of a positive self-concept in the individual – as a human
being – is considered a corner stone for having a balanced
personality capable of facing every day and future difficulties.
Positive self-concept enables the individual to adapt to facing the
psychological problems, among which is the future anxiety. The
research sample is 135 physically-handicapped working women.
The scale is measuring the extent of the future anxiety among the
sample members. Scientific methods such as validity and
reliability tests have been adopted, as well as the suitable
statistical formulae. The main results of this research are:
- There are statistically-significant differences at the
significance level of 5% at future anxiety among the sample
members related to the nature of disability.
- There are no statistically-significant differences at the
significance level of 5% at future anxiety among the sample
members related to the academic level.
- There are no statistically-significant differences at the
significance level of 5% at future anxiety among the sample
members related to the social status.
- There are no statistically-significant differences at the
significance level of 5% at future anxiety among the sample
members related to the years of service at work.
A number of suggestions are concluded at the end of this
paper.
Keywords: Anxiety about the future, physically-handicapped
working women.

اﻝﻘﻠق ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝدى ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﺤرﻜﻴﺎً ......................................د .ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف

-1اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺆﺛﺮ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﲜﻨﺴﻴﻪ )ذﻛﺮاً ﻛﺎن أم أﻧﺜﻰ( ،ﻟِﺘَ ًﺤ ﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪراﺗﻪ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﲔ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻳُﻌﺎﻧﻴﻪ ﺟﺮاء ﲤﺮﻛﺰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ

اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺼﱯ أو اﻟﻌﻀﻠﻲ أو اﻟﻌﻈﻤﻲ...

وﻟﻮﺣﻆ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ازدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
وذﻟﻚ ﺟﺮاء اﻷﻣﺮاض واﳊﺮوب واﳊﻮادث ) ،(Ellis,1999, 235وﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺄﺧﺮ ﰲ
وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ )اﳋﻄﻴﺐ-اﳊﺪﻳﺪي،
 .(125:1994ﻫﺬا وﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﺗﱰك أﺛﺎراً ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻹﻋﺎﻗﺎت .وﻗﺪ أﻛﺪ)أﺑﻮ ﻓﺨﺮ (2004،أن اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ زاﺋﺪة وﺷﻌﻮراً ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎرﻧﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ )أﺑﻮ ﻓﺨﺮ.(285 :2004،
وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﺗﺰداد ﻟﺪى اﳌﻌﻮﻗﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻧﻈﺮاً ﻻﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻗﺪ أﺷﺎر
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻐﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ اﺗﺰاﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ،
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻀﻴﻖ ،ﻓﻤﻦ أﻫﻢ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺆﻻء اﻷﻓﺮاد اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌﺠﺰ وﻓﻘﺪان ﻣﻌﲎ اﳊﻴﺎة اﻹﳚﺎﰊ واﳋﻮف ﻣﻦ اﻬﻮل)ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ .(83 :2005،إﻻ أن
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﺮأة ّ
ﻟﻠﻤﻌﻮق ) Giesme,
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺷﺪﺎ ،واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ّ

.(Torgrim,1982, 170

اﳌﻌﻮﻗﺔ ،ﻛﻮﺎ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﻮﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ
وﻳُﻌﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﺣﺪى اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺮأة ّ
إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮةً ﻣﻠﺆﻫﺎ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.

ﻌﺎﻧﲔ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت دراﺳﺔ)ﻣﺴﻌﻮد ( 2006،و) ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ-اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ (2005،ﺣﻴﺚ أن اﻹﻧﺎث اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻳُ ّ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻮﺟﻮد إﻋﺎﻗﺔ ﻟﺪى
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ﻤﺠﻠﺔ اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس .……............... .اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر  -اﻝﻌدد اﻷول – 2018

اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻮﺎ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺘﻤﻊ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﻄﻠﻌﺎﺎ .ﻓﺎﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺻﺮاع داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ ﻧﻮازﻋﻬﺎ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮازع أو ﻋﻦ ﺧﻮف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أي ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
)اﻟﻘﺎﺿﻲ.(3 :2009،
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل:أن اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ﺧﱪة اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺳﺎرة ،ﻳﻨﺘﺎب اﻟﻔﺮد ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳋﻮف
اﻟﻐﺎﻣﺾ ﳓﻮ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻸﺣﺪاث اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ
واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن اﳊﻴﺎة ﻏﲑ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،واﻻﻧﺰﻋﺎج وﻓﻘﺪان
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺼﺪاع )ﻣﺴﻌﻮد .(98: 2006،وﻳﺘﺼﻒ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻻﻏﱰاب واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻼ أﻣﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ

ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﺘﺴﻤﻮا ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ،وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ،وﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،وﻧﻘﺺ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ) .(Zaleski,2002 ,166واﳌﻌﻮﻗﻮن ﻛﺄﻳﺔ ﻓﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻔﻜﺮون ﻛﺜﲑاً ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻨﻪ وﳑﺎ ﳜﺒﺌﻪ ﳍﻢ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺸﲑ دراﺳﺔ
راﻛﻮﺳﻜﻲ (1999Rakowsk,i،إﱃ أن ﻋﺪداً ﻻﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﺘﻤﻊ ﺗﺮى أن ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﲔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﳋﺎص ،وﻫﺬا اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎﳍﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو اﻷﺳﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ
اﶈﻴﻄﲔ ﻢ  ،وﻫﺬا ﻳﻌـ ــﺪ ﻣﺼﺪراً آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ 1-5 (Salamon ,2000):
 -2ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ آﺛﺎر ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة وﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ ،وﻟﻌﻞ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮوزاً،
ﻛﻮﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﺼﺎب ﻟﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد .وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت وﻋﺮاﻗﻴﻞ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻬﻪ ،وﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻘﻪ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻬﲏ واﳌﺎدي ،وﻣﺸﻜﻼت ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳋﻮف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﻌﻮﻗﺔ
وﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺟﺂت .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺰداد ﺑﺮوزاً ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
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ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ،ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ وﻣﻮاﻗﻒ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً.
أﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮأة اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ ٌ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻤﺎ ،وﻟﻌﻞ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ .ﻓﺸﻌﻮر
ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ واﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ّ
اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﳋﻮف واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺎ إﱃ اﳊﻴﺎة.
وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ إﱃ ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً وﻓﻖ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ،اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﺧﲑاً ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ(.
-3أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻨﻄﻠﻖ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ:
• أﳘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗُﻌ ﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺎدرة.
اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ

• إﺳﻬﺎم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌﻮﻗﺎت
ﺣﺮﻛﻴﺎً ﰲ إﳚﺎد اﻷﺳﺲ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻦ وﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ.
• اﻹﺷﺎرة ﻟﺒﻌﺾ اﺎﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗُﻮﻟﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
 -4أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ،
• ﺗﻌﺮف اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ(.

اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ
• اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﰲ درﺟﺎت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة ّ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
إﻋﺎﻗﺔ اﳌﺮأة ّ
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اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى
• اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﰲ درﺟﺎت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة ّ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ

اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻮﺿﻊ
• اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﰲ درﺟﺎت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة ّ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ

اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺘﻐﲑ ﻋﺪد
• اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﰲ درﺟﺎت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة ّ
ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-5ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ):(0.05
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﳌﺮأة ّ

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﺮﻛﻴﺎً.
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
-6ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ.
• اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ/135/اﻣﺮأة ّ

• اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ :ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ 2013/6/30-3/2م.

اﳌﻌﻮﻗﺔ
• اﻟﺤﺪود اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﻳﺪرس اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
ﺣﺮﻛﻴﺎً.
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-7ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
• اﻟﻘﻠﻖ :ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﲢﺪث ﻟﻠﻔﺮد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﳋﻄﺮ ﻳﻬﺪدﻩ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺧﻄﺮاً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً أم رﻣﺰﻳﺎً ،وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﺧﻮف ﻏﺎﻣﺾ .واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻔﺮد ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻣﻀﺎً وﻋﺎﻣﺎً ).(Giesme,Torgim,1982,p118
•

ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ :ﺧﻠﻞ أو اﺿﻄﺮاب ﻧﻔﺴﻲ اﳌﻨﺸﺄ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺧﱪات ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﺳﺎرة ،ﻣﻊ ﺗﺸﻮﻳﻪ
وﲢﺮﻳﻒ إدراﻛﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻟﻠﺬات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻟﻠﺬﻛﺮﻳﺎت واﳋﱪات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻏﲑ
اﻟﺴﺎرة ،ﲡﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻋﺪم اﻷﻣﻦ .ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﺪﻣﲑ اﻟﺬات واﻟﻌﺠﺰ
اﻟﻮاﺿﺢ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﺸﻞ وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﻮارث ،وﺗﺆدي ﺑﻪ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻗﻠﻖ
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳋﻮف ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻮﺳﻮاﺳﻴﺔ وﻗﻠﻖ اﳌﻮت واﻟﻴﺄس).(Nagashima, N,2003,p 181

اﳌﻌﻮﻗﺔ
• وﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻴﺎً :ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.

-8اﻹﻃـﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ
 1-8ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻦ إذا اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﺟﻴﺪاً ،وﻳﻘﻮدﻩ ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ إﱃ
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮدﻩ وﻫﻮﻳﺘﻪ )اﻷﲪﺪ .(62 :2001،وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﻣﻌﻮﻗﺎً ﻛﺎن أم ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻳـُ ّﻌﺪ أﻣﺮاً
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﳌﻮاﻗﻒ ﻋﺪة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﺿﻐﻄﺎً ﻣﺎ .ﻓﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺪة ﳜﺘﻠﻒ
ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓﱰة ﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻛﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﻫﻘﺎً وﻣﺘﻮﺗﺮاً )اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ وآﺧﺮون .(13 :2007،ﻫﺬا
وﻳﻌﺪ ﻣﺮض اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎً ،إذ ﻳﺼﻴﺐ ﳓﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﺨﺎص ،ﻛﻤﺎ
أن ﻫﺬا اﳌﺮض ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻌﻼج ،وﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﺮاﺣﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻼج).(www.elazayem.com
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وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻠﻖ أﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳋﻄﺮ ُﳜ َﺸﻰ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻪ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﲎ داﺧﻠﻴﺎً ،ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ وﻳﻀﻔﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ً
اﳋﺎرﺟﻲ)اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.(200 :2003،
 2-8ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأﺳﺒﺎﺑﻪ
ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﻌﱪ ﻋﻦ
ﺷﻌﻮر ﺳﺎﺋﺪ ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ ٍ
ﻛﻞ ﲝﺴﺐ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ .وﺣﺪدﻫﺎ)ﺗﻮﻧﺴﻲ (2002،ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮراﺛﻲ ،اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎم،
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)ﺗﻮﻧﺴﻲ.(38 :2002:
وذﻛﺮ)ﻣﻴﻜﺸﻴﻠﻠﻲ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ)اﳍﻮﻳﺔ( أن اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن
ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻌﻮر ﲟﻌﲎ اﻟﻮﺟﻮد ودﻻﻟﺘﻪ ،ﺗﻌﻮد واﻗﻌﻴﺎً إﱃ اﻟﻼﺷﻌﻮر ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺿﻴﻊ وأﻣﻪ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ .وﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ،
ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷوﱃ اﳌﻌﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻛﻮﺳﻂ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ
واﻹﺷﺒﺎع أو اﳊﺎﺟﺔ أو اﻟﻘﻠﻖ واﳋﻮف )ﻣﻴﻜﺸﻴﻠﻠﻲ.(102-101 :1993،
وﻳﺮى )زاﻟﻜﺴﻲ ( Zaleskki،أن ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﳎﺎل ﻟﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻫﻮ آت ﰲ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﳝﻜﻦ
أن ﺗﺴﻮد ﰲ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وأن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﻗﻔﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ،وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎؤم ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ ﲞﺎﺻﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎدم ،وﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﻣﻦ
أﺣﺪاث ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ )ﺳﻌﻮد .(61 :2004،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻂ ﻣﻊ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﺎؤل ،اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﺣﺴﺐ )ﺷﺎﻳﺮ وﻛﺎرﻓﺎر

&Scheier

 (Carver,1994اﻟﻨﻈﺮة اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﳋﲑ أو اﳉﺎﻧﺐ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺸﺮ أو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺊ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ )ﺷﺎورز ( Showers،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮد ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ وﺣﺼﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﲣﻴﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ )اﻷﻧﺼﺎري:2002،
275

اﻝﻘﻠق ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝدى ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﺤرﻜﻴﺎً ......................................د .ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف

 .(254-252ﻫﺬا وﺗﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺴﺎﻫﻢ
ﰲ ﻇﻬﻮرﻩ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب:
• ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
• اﻟﺸﻚ ﰲ ﻗﺪرة اﶈﻴﻄﲔ ﺑﺎﻟﻔﺮد واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ.
• اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳋﻮف ،وﻛﺬﻟﻚ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ،وﻣﺬاﻫﺐ
واﲡﺎﻫﺎت اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
• اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﳌﻔﻜﻜﺔ وﻋﺪم اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﻋﺪم اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
)ﺳﻌﻮد.(53 :2006،
• وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﻳﻀﺎً اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﺰو اﻟﻔﺮد ﻟﻔﺸﻠﻪ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ )ﺳﻴﺪ.(68 :2000،
-9اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 -1-9اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
دراﺳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻲ) (2002اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً وﺑﺼﺮﻳﺎً ﰲﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ" .وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً وﺑﺼﺮﻳﺎً ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ /360/ﻣﻌﻮﻗﺎً ﺑﺼﺮﻳﺎً وﺣﺮﻛﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻘﻴﺎﺳﲔ ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب .وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺑﺼﺮﻳﺎً واﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ
واﻻﻛﺘﺌﺎب إﻻ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺑﺼﺮﻳﺎً ﻛﺎن أﻋﻠﻰ وﻋُﺰي ذﻟﻚ ﳌﺘﻐﲑي اﳉﻨﺲ واﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺸﺪﻳﺪة.
دراﺳﺔ ﺣﺴﻦ) (2006ﻣﺼﺮ :ﺑﻌﻨﻮان" ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻟﺪى ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف".وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﻜﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﳌﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف واﻷﺻﺤﺎء ﰲ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ
وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات .واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أدوات ﺳﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ،ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وﻣﻘﻴﺎس ﺻﻮرة
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اﳉﺴﻢ واﺧﺘﺒﺎرات إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع .وﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ /30/ﺷﺨﺼﺎً
ﻣﻨﻬﻢ/15/أﺻﺤﺎء و/15/ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف .وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﰲ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ
وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ﻟﺼﺎﱀ اﻷﺻﺤﺎء ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ٍ
ﻣﺘﺪن ﻟﻠﺬات.
دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ) (2009ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ :ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺼﻮرة اﳉﺴﻢ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪىﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة" .وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺼﻮرة اﳉﺴﻢ
وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻏﺰة وﻓﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات .وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺈﻋﺪاد أدوات
اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ/250/ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ .وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﲔ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ ﻟﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻏﺰة ،وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة.
 -2-9اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
دراﺳﺔ ﻛﻮﺑﻴﻜﻮﻓﺎ) (Koubekova,2000ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ :ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﳌﻌﺎﻗﲔ ﺟﺴﻤﻴﺎً" .وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﲔ ﺟﺴﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﻛﻼ اﳉﻨﺴﲔ .وﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ/اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻠﻴﻔﻮرﻳﻨﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ،
اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻘﻠﻖ واﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات ./وﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ/115/ﻣﻌﻮق ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ-12/
 15ﺳﻨﺔ ./وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺟﺴﻤﻴﺎً ﻳُﻈﻬﺮون ﺳﻠﻮﻛﺎً ﻣﻀﺎداَ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻌﺎﱐ اﻹﻧﺎث
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺟﺴﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر.
دراﺳﺔ ﺑﺮﻳﻜﻲ) (Breakey,2003أﻣﺮﻳﻜﺎ :ﺑﻌﻨﻮان "ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﺣﺎﻻت اﻟﺒﱰ" .وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬاﰐ وﺻﻮرة اﳉﺴﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ/ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻮرة
اﳉﺴﻢ ،ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬاﰐ ،وﻣﻘﻴﺎس اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ./وﺗﺄﻟﻔﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
/ﻣﻌﻮﻗﺎً ذﻛﺮاً ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ .وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ
ﻣﻦّ 90/

واﺣﱰام اﻟﺬات ،ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ واﻻرﺗﻴﺎح ﰲ اﳊﻴﺎة ﻟﺪى اﻟﻌﺎدﻳﲔ ،وﻟﻮﺣﻆ اﳔﻔﺎض ﰲ ﺻﻮرة
اﳉﺴﻢ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺒﺘﻮري اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ.
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دراﺳﺔ ﻫﺎوﻣﺎدي وآﺧﺮون ) :(Hawamdeh& et al,2008ﺑﻌﻨﻮان" اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲﺗﻌﺮف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
واﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى ﺣﺎﻻت ﺑﱰ اﻟﻄﺮف اﻟﺴﻔﻠﻲ" .وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ّ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺘﻮرﻳﻦ .واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ اﻟﻘﻠﻖ
واﻻﻛﺘﺌﺎب .وﺑﻠﻐﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ/56/ﻣﻌﻮق ﰲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ .وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳊﻮادث أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ.
* ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ورﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺑﺈﺣﺪى اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺷﻠﻞ أﻃﻔﺎل ،ﺑﱰ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ،ﺷﻠﻞ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
ﻧﺼﻔﻲ( .وﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﺪى اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً وﻓﻖ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺘﺰود ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻌﻮﻗﺔ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴّﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة اﳌ ّ

ﺣﺮﻛﻴﺎً.

-10ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
وﺻﻔﺎً دﻗﻴﻘﺎً ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ.
-11ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳏﺎﻓﻈﺔ دﻣﺸﻖ ،ﻓﺘﺒﲔ
ﻋﺪم وﺟﻮد أﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ .ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ،
وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪة زﻳﺎرات ﻟﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺎ )وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻣﺸﻖ ،وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وزارة اﻹﺳﻜﺎن ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن( .ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﱵ ﻃُﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أدوات اﻟﺒﺤﺚ
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 /135/اﻣﺮأة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻮﻗّﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ) 50اﻣﺮأة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻮﻗﺔ
ﺣﺮﻛﻴﺎً( ،وﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻃُﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أدوات اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑاﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ /1/ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزع اﻟﻌﻴﻨﺔ)*(
اﻟﻌﺪد

اﳌﺘﻐﲑ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻌﺪد

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل

80

ﺑﱰ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف

35

ﺷﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ

20

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻣﺎ دون

75

إﻋﺪادي+ﺛﺎﻧﻮي

42

ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﺎ ﻓﻮق

28

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺎزﺑﺔ

90

ﻣﺘﺰوﺟﺔ

45

ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ

10-5

65

16-11

47

 17وﻣﺎ ﻓﻮق

23

)*( ﱂ ﺗﺮد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺣﺼﺎءات ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﺻﻠﻲ(
-12أدوات اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷداة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ :ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:أوﻻً :ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﺪف ﺑﻨﺎء اﳌﻘﻴﺎس ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ واﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﻨﻨﺔ
وذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ )ﻣﺴﻌﻮد-2006،
اﻟﻘﺎﺿﻲ-2009،اﳌﺸﻴﺨﻲ ،(2009،واﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﳌﻘﻴﺎس اﻟﱵ
ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 6 /ﳎﺎﻻت /واﻵﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ،وﻣﺮاﻋﺎة وﺿﻮح
اﻷﻟﻔﺎظ واﳌﻔﺮدات واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪاﺋﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ )أﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ٍ
ﳊﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة( .وﺗﻮزﻋﺖ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ اﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ /وﺑﻮاﻗﻊ) (5ﺑﻨﻮد ﻟﻜﻞ ﳎﺎل :/اﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﳎﺎل اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ اﳌﻮت ،ﳎﺎل اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ،اﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﳎﺎل اﻟﺰواج .ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺪد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮد)30ﺑﻨﺪاً( وﺗﺮاوﺣﺖ درﺟﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﲔ) .(120-30ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) 50اﻣﺮأة ﻣﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ( ﺪف
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ووﺿﻮح اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺻﺪق اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﺪف ﺑﻴﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ وﺿﻊ ﳍﺎ اﳌﻘﻴﺎس .وﻗﺪم اﻟﺴﺎدة اﶈﻜﻤﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺮورة إﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ واﻟﻠﻐﺔ وﺣﺬف ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﻴﺨﺮج
اﳌﻘﻴﺎس ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ) .(1واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻃﺮﰲ
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت واﳊﺎﺻﻠﲔ
ﻋﻠﻰ أدﱏ اﻟﺪرﺟﺎت وﲝﺴﺎب اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﺗﺒﲔ أن ﻗﻴﻤﺔ )(T
ﺗﺴﺎوي /0.81/وﻫﻲ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ /0.01/اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺪق اﻻﺧﺘﺒﺎر.
وﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﳎﻤﻮع درﺟﺎت ﻛﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ
ﳎﺎﻻت اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻊ اﺎﻻت اﻷﺧﺮى وﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ):(2
ﺟﺪول) (2ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﳎﺎﻻت اﳌﻘﻴﺎس

اﺎل

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻮت
اﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت
اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ

1

اﻟﻌﻤﻞ

**0.75 **0.66
1

اﺎل

اﺎل

اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﳎﺎل اﻟﺰواج

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس

*0.88

**0.69

**77.

**0.88

**0.55

**0.65

**0.63

**0.70

**0.79

1

**0.65

**0.69

**0.74

**0.77

1

**0.69

**0.88

**0.93

1

**0.85

**0.77

1

**0.89

اﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﳎﺎل اﻟﺰواج

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺒﺎط اﺎﻻت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس
ﻛﺎﻧﺖ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ) ،(0.01ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﻴﻮي.
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج دﻻﻻت ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة إﺟﺮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺧﻼل ﻓﺎﺻﻞ زﻣﲏ ﻗﺪرﻩ/اﺳﺒﻮﻋﺎن ،/وﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط )ﺑﲑﺳﻮن( ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ،/0.91/ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ):(3
ﺟﺪول) (3ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ درﺟﺎت اﻟﻤﻔﺤﻮﺻﻴﻦ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت/ﺑﲑﺳﻮن/

1

اﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0.94

2

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت

0.92

3

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

0.90

4

اﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ

0.88

5

اﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي

0.84

6

اﳌﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ

0.91

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺴﺎب ﺛﺒﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ( ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺴﺎق
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ( ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ):(4
ﺟﺪول) (4ﻳﻮﺿﺢ ﺛﺒﺎت ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ )أﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ(
ﳎﺎﻻت اﳌﻘﻴﺎس ودرﺟﺎﺗﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ

أﻟﻒ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ

1

اﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0.79

2

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت

0.73

3

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

0.76

4

اﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ

0.82

5

اﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي

0.70

6

ﳎﺎل اﻟﺰواج

0.66

7

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس

0.85
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-13ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
• اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ إﻋﺎﻗﺔ اﳌﺮأة ّ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﺪف ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
ﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ إﻋﺎﻗﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ)(5
اﻟﺠﺪول ) (5ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺔ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﳎﺎﻻت

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

د .ح

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺑﻌﺎت

)ف(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻘﺮار

ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

5.542

3

1.873

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

1245.655

71

16.671

اﻟﻜﻠﻲ

1260.871

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

5.868

3

1.965

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

98.189

71

1.395

اﻟﻜﻠﻲ

104.978

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.540

3

0.517

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

597.797

71

8.434

اﻟﻜﻠﻲ

5990437

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.771

3

0.590

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

348.795

71

4.915

اﻟﻜﻠﻲ

340.747

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.314

3

0.544

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

351.644

71

4.857

اﻟﻜﻠﻲ

354.947

74
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44.15

36.25

53.97

51.54

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

دال

دال

دال

دال

دال
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ﳎﺎل اﻟﺰواج

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.446

3

0.415

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

365.511

71

4.877

اﻟﻜﻠﻲ

355.498

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

8.896

3

2.956

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

449.851

71

6.335

اﻟﻜﻠﻲ

458.755

74

45.15

78.16

0.00

0.00

دال

دال

ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (5وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً،
ﺗﻌﺰى ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ .وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﳑﻦ
ﻳﻌﺎﻧﲔ إﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﻌﺰى ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ .وﻗﺪ ﻧﻮﻩ )ﺳﺘﻨﺒﲑج،
 (Steinberg et al,1999إﱃ أن اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﲝﺎﻻت اﻟﺒﱰ واﻟﺸﻠﻞ اﻟﻨﺼﻔﻲ ،ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﳎﺎﻻت واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ )،Steinberg et al,1999
 .(p,115أﻣﺎ) (Dubsoe,988ﻓﻘﺪ ﻧﻮﻩ إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً،
ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس ،ﺗﺆدي إﱃ ﻗﻴﺎﻣﻬﻦ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺗﻜﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻬﻮل ﺗﻮﻟﺪ
ّ
ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻠﻰ
أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﻲ اﳊﻆ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﻓﻴﻌﺘﱪ ّن
ﺟﻌﻠﺘﻬﻦ ﻗﺎﺻﺮات ﰲ أداء أﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ّ
ّ
ّ

وﻳﻌﺰﻳﻦ ذﻟﻚ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ) p113-،Dubsoe,988
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىّ ،
.(114
• اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ
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ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﺪف ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ
ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ)(6

اﻟﺠﺪول ) (6ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﳎﺎﻻت

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

د .ح

ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﳎﺎل اﻟﺰواج

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ف(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻘﺮار

اﳌﺮﺑﻌﺎت
ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

5.443

3

1.847

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

1254.365

71

18.614

اﻟﻜﻠﻲ

1261.178

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

5.897

3

1.977

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

98.158

71

1.369

اﻟﻜﻠﻲ

104.897

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.552

3

0.517

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

598.797

71

8.343

اﻟﻜﻠﻲ

5993.354

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.772

3

0.590

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

345.897

71

4.815

اﻟﻜﻠﻲ

351.747

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.324

3

0.435

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

351.633

71

4.938

اﻟﻜﻠﻲ

351.985

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

2.514

3

1.484

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

352.256

71

18.615
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0.105

1.509

0.071

0.130

0.098

0.215

0.958

0.234

0.980

0.958

0.966

0.545

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال
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اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻲ

325.124

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

8.869

3

2.958

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

449.851

71

6.356

اﻟﻜﻠﻲ

458.720

74

0.477

0.706

ﻏﲑ دال

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (6أن ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس وﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﳍﺎ) .(0.05وﻫﺬا ﻳﺪل إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .وﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻳﻌﺎﻧﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ ،وﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ )أﻧﺪرﺳﻮن وآﺧﺮون ( Andersson et al,2000،ﺑﺎﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﱵ
ﺗﻨﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮﺿﻌﻪ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﲏ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺑﺄﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻔﺼﻞ
ﺑﺄﻳﺔ ﳊﻈﺔ ،ﻓﻴﻠﺠﺆن إﱃ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻹرﺿﺎء أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻗﻠﻘﻬﻢ ) Andersson et
( p90،al,2000
• اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ

ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﺪف ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
ﻛﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮ ً
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ّ
ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ ).(7
اﻟﺠﺪول ) (7ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

د .ح

ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ف(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻘﺮار

اﳌﺮﺑﻌﺎت
ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

4.553

3

1.654

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

1351.655

71

17.514
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1.125

0.848

ﻏﲑ دال
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اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت

اﻟﻜﻠﻲ

1851.178

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

5.558

3

1.584

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

98.528

71

1.254

اﻟﻜﻠﻲ

112.887

74

1.332

3

0.525

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

558.797

71

7.343

اﻟﻜﻠﻲ

4993.354

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3.755

3

0.580

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

355.897

71

4.822

اﻟﻜﻠﻲ

325.747

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

1.444

3

0.435

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

335.633

71

4.588

اﻟﻜﻠﻲ

321.944

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

2.352

3

1.484

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

355.256

71

14.615

اﻟﻜﻠﻲ

325.412

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

8.870

3

3.588

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

451.851

71

7.355

اﻟﻜﻠﻲ

459.720

74

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﳎﺎل اﻟﺰواج

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

0.545

0.061

0.150

0.092

0.255

0.469

0.444

0.980

0.962

0.899

0.555

0.806

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (7أن ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس وﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﳍﺎ) ،(0.05وﻫﺬا ﻳﺪل إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ أن ﺷﻌﻮر اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺔ أم ﻋﺎزﺑﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ )إذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ( اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﳌﺮأة اﳌﻌﻮﻗﺔ .وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬا
وﻧﻮﻫﺖ) (Susan,2004ﺑﺄن
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺆﱂ ﻳﺸﱰك ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﺘﻤﻊ واﳌﺮأة اﳌﻌﻮﻗﺔ ﲝﺪ ذاﺎّ .
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اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺮد اﳌﻌﻮق ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﲝﺎﻟﺘﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺧﱪاﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ازدادت درﺟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن
اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﳓﻮ اﻟﺬات واﺘﻤﻊ ).( p259،Susan,2004
• اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
• ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﺪف ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ )(8
اﻟﺠﺪول ) (8ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً
ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت د .ح

ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﳌﺮﺑﻌﺎت
ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3

1.847

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

18.614

اﻟﻜﻠﻲ

74

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻮت ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3

1.977

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

1.369

اﻟﻜﻠﻲ

74

اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ف(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻘﺮار

3

0.517

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

8.343

اﻟﻜﻠﻲ

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3

0.590

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

4.815

اﻟﻜﻠﻲ

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3
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0.435

2.325

1.545

0.777

0.140

0.195

0.754

0.548

0.875

0.882

0.759

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال
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ﳎﺎل اﻟﺰواج

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

4.938

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

اﻟﻜﻠﻲ

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3

1.484

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

18.615

اﻟﻜﻠﻲ

74

ﺑﲔ اﻤﻮﻋﺎت

3

2.958

داﺧﻞ اﻤﻮﻋﺎت

71

6.356

اﻟﻜﻠﻲ

74

0.255

0.568

0.245

0.877

ﻏﲑ دال

ﻏﲑ دال

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (8أن ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس وﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﳍﺎ ) ،(0.05وﻫﺬا ﻳﺪل إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺣﺮﻛﻴﺎً ﺗﻌﺰى ﻟﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ.
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ إﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﻮﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ زودﺗﻨﺎ ﺑﻪ أدﺑﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،اﻟﱵ أﻛﺪت دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻮق .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد ّ
إﻟﻴﻪ) (Susan,2004ﺑﺄن اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻧﻄﻮاء واﻟﻌﺰﻟﺔ ).( p259،Susan,2004
وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﻠﻖ ﻗﺪ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻮق ﺣﺮﻛﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ أﻣﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة.
-14ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ
• اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺮأة.
• إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً دون ﲤﺘﻊ اﳌﺮأة اﳌﻌﻮﻗﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺜﻴﺚ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻮﻗﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﻓﱰة وأﺧﺮى ،ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
• اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻧﺼﺎري ،ﺑﺪر ﳏﻤﺪ ) :(2002اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ـ ﺗﻘﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﱵ( ط،1دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻷﲪﺪ ،أﻣﻞ ) :(2001ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ط ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت.أﺑﻮ ﻓﺨﺮ ،ﻏﺴﺎن ) :(2004اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،دﻣﺸﻖ.أﻧﺴﻜﻮ ،ب – ﺳﻜﻮﺑﻠﺮ ،ج ) :(1993ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ،ط  ،1اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻋﻤﺎن.
-اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ ،أﺳﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ وآﺧﺮون ) :(2007ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ،ط ،1دار اﳌﺴﲑةّ ،

-ﺗﻮﻧﺴﻲ ،ﻋﺪﻳﻠﺔ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ ) :(2002اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت

ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﳋﻄﻴﺐ ،ﲨﺎل – اﳊﺪﻳﺪي ،ﻣﲎ ) :(1994ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻛﻠﻴﺔاﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻧﻌﻴﻢ ) :(2003اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،ط ،14ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔدﻣﺸﻖ ،دﻣﺸﻖ.
 ﺳﻌﻮد ،ﻧﺎﻫﺪ ) :(2005ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺴﻤﺘﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘﻔﺎؤل ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.
ﺷﻘﲑ ،زﻳﻨﺐ ) :(2005ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ.اﻟﺸﻴﺦ ،دﻋﺪ ) :(1993ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة واﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ،رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ.
ﻋﺒﻴﺪ ،ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺴﻴﺪ ) :(1999اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﺤﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ،ط  ،1دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن.
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ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم – اﻟﺸﻴﺦ ،ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﻮد ) :(1988ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ،اﳌﻄﺒﻌﺔاﳉﺪﻳﺪة ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻫﺪى ﺳﻠﻴﻢ ) :(1993اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ،ط  ،1ﻣﺆﺳﺴﺔﲜﺴﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺳﻠﻮى ) :(1993ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻘﻠﻖ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،دراﺳﺎتﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،اﳉﺰء ،/58/اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ./145-120/
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